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ANNO XIV (1970) Fasciculus 1, Ian.-Fcbr.

ACTA SANCTAE SEDIS

De contractibus incundis inter Ordinarios
locorum et
Institute Missionalia in territoriis Missionum.
SACRA CONGREGATIO
PRO GENTIUMI EVANGELIZATIONE
SI;L' I)I? PROPAGANDA FIDE
Prot .: N. 501 /70

Roma, 20 gennaio 1970

11 sottoscritto Sotto-Segretario della Sacra Congregazione per
1'Evangelizzazione dei Popoli purge distinti ossequi alla Patcrnita
Vostra Reverendissima e si pregia di inviarLe , per conoscenza,
i due esemplari di contratto , qui allegati , in testo latino.
I suddetti esemplari sono stati rcdatti da Propaganda su richiesta
di nurnerosi Vescovi del territori di AIissione c di Superiors di
Istituti Missionari , unicamente con l'intento di offrire tin aiuto
alle due parti contraenti , senza voler minimamente obbligarle a
seguire, in tutto od in parte, quanto proposto.
Lo scrivente profitta dell'occasione per porgerLe i sensi dcl
suo distinto ossequio.
Edoardo PECORARIO

Sot t osegr.
Ai reverendissirni
Superiori Gencrali di
Istituti Religiosi the
svolgono attivita Missionaria

-2SCIIEJL47',-1 CONTRAC'TL'h'M INTER EPISCOPOS RESIDE,N7'L4LE'S VEL ALIOS ORDINARIOS LOC.'ORU:11, IN
TERRITORIIS .'IUSS/O.\'1 R1, ET LVSTI7'U7A .11ISSIONALL-1

A - SPECIMEN CONVENTION IS
DATI, AD NORMAM
IN TERRITORIIS

SUB NOVO SYSTEMATE IURIDICO NIAN-

INSTRUCTIONIS S. C. PRO G. E., l' RELATIONES

MISSIONUNI », DIET 24 FEBRUARII 1969.

Notiones praeviae.
1 - Nlandatum, prout hie ponitur, est mums ad specialeni
formam collaborationis instaurandam, in territories missionum, inter
Episcopos Residentiales et Instituta Missionalia. Huiusmodi mums
confertur quidem a S. C. pro G. E. sed solummodo cum Episcopus
id libere seu sua sponte petit. Institutum vero, vi praedicti Mandati,
collaborabit specials ratione in Dioccesi missionali seu Ecclesia novella, cum et sub eadem F.piscopo, s rectors ct centro unitatis in
apostolatu dioecesano >, secundum praevian : conventionem mutuo
consensu initam (Cfr. nn. 3 et 5).
2 -- NIandatum dare potest cuilibet Institute clericals vel laicals,
sive virorum sive mulierum, quod ad eiusmodi collaborationem aptum
ct paratum sit, dummodo Institutum, qua talc, opc Modcratoris
Supreme, et quidem ad normam Constitutionum scu Regularum
vel Statutorum pro Missionibus, sive curam determinati territorii
sive dcfinitum opus Missionale maioris moments in Dioecesi rite
assumpserit (Cfr. no. 4 et 6).
3 - Cum finis Nlandati non tantum sit tuitio iurium atque
officiorum utriusque partis contrahentis, sed etiam facilior atque
magis aequa distributio missionariorum et subsidiorum, Episcopus,
antequam pctat Mandatum, mentem exquirere tenetur Conferentiac Episcopalis, ad quam pertinet, atque de eadem Sedem Apostolieam scripto certiorem facere (Cfr. nn. 7 ct 8).
4 - Mandatum, quod Decreto apposito a S. Congregations de
Propaganda Fide datur, nonnisi explicita revocatione cx parts
ciusdern S. Congregationis extinguitur, auditis Episcopo ct Instituto (Cfr. on. 9 et 10).
5 - Episcopus pro diversis regionibus et operibus plura quoque
Instituta missionalia cum Mandato et etiam sine Mandato in propriam Dioecesim admittere potent, quin teneatur prius audirc Institutum, cui antea Mandatum datum fucrat, nisi aliud de hac re
in conventions statutum fuerit (Cfr. n. 11).
6 - In contractibus seu conventionibus sive generalibus sive
particularibus ineundis ea prae primis attendere oportet, quae in

3 praclaudata Instructione sub nn. 13, 14 et 16 indicata reperiuntur,
eaque accurate ad casum de quo agitur applicare.
7 - Ad fovendam unionem inter diversos cooperatores Episcopi, maxime iuvabit ut sodales Institutorum Missionalium
partem habeant in Consiliis Presbvterali et Pastorali; numerus vcro
participantiurn in contractu definiatur.
8 - Specimen autern conventionis, quod hic sequitur, nonnisi ad ad modum exempli et pro utilitate contrahcntium proponitur , quill ullo modo eos obliget. Contrahcntcs igitur puncta, de
quibus pacisci intendunt, vel sic vel aliter, prout ipsi malint, in
contractu statuere possunt, salvis tamen praescriptis n. 14, citatac
I nstructionis.

('(.) NVENT 1c )
Partes conrrahentes
Episcopus N.N., tarnquam Ordinarius Dioecesis N., ciusque
nomine, cum consensu consilii dioccesani et auditis its quorum interest
et
P. N.N. Superior I'rovincialis Instituti N. in Nations N., a Superiors Generali rite dclegatus, ad normam Constitutionum, segiicntem conventionem mutuo consensu ineunt , quac tamer vim partes
contrahentcs obligandi non habent, antequarn ab ipso Superiore
Generali Instituti signata et a S. Congregations pro Gentium Evangelizatione Decreto 1\Iandati sancita fuerit.

Ob iectuin conventlonts
I - Episcopus Ordinarius hisce praesentibus Instituto negotium confert: curam animarum cxercendi, operaquc apostolatus vel
missionalia promovendi sub regimine ipsius Episcopi in tota Dioccesi vel in parte determinate...

1lunus pastorale hisce collatum praeter paroecias stationesque
missionales curandas alia quoque officia complecti potest, quae
Episcopus sodalibus Instituti conferre decernat, Ut sunt officia
administrativa cuiusvis generis, etiam in ipsa Curia dioecesana,
Seminarium dioccesanum, dircctio scholarum alumnorumquc institutio, opera socialia et similia. Hacc onmia Clare et accurate in conventione describantur.
Personae
2 - Institutum, quod praedicta rnunera et onera explenda assumit, numerum .......... sodaliun ^ (Sacerdotuni vel aliorum}

-4aptorum et qui examine medico idonei rcperti sint, in Dioecesim
mittet atquc in eadem tenebit eosque, prout necessarium fucrit et
ipsum praestare potucrit, ctiam subsidiis materialibus adiuvabit,
secundum normas separatim stabilicndas.
Aurtoritas
3 - Sodales Instituti, sive clerici sive laici, quoad omnia, quac
ministerium in Dioecesi susceptum respiciunt, subsunt immediate
omnimodae iurisdictioni, visitationi et correctioni Ordinarii loci,
observantia regulari unice excepta; in its vero, quae ad religiosam
disciplinam attinent, proprio subsunt Superiori, qui proindc solus
in eorum agcndi rationem circa haec omnia inquirere eosque, si
casus ferat, corrigere potest (Cfr. can. 630, par. 2).
4 - Superiori Religioso competit sodales pro variis muneribus
vel officiis in Dioecesi Episcopo proponere vel praesentarc; Episcopus iterum ad ca oflicia nominat iurisdictioncmque ad ipsa implenda confert. Notitia vero nominationis vel assumptionis ad rmrnus determinatum ordinarie per Superiorem Religiosum sodali
tran.mittitur.

NO'I'A
a) Quod si de Instituto i\Iissionali non religioso agatur, Episcopo Dioecesis maior facultas scu libertas dc sodalibus disponendi
eosque ad varia ministcria adhibcndi in ipso contractu tribui vel
concedi potcst.
h) Coopcratio sodalium Instituti cum aliis sacerdotibus vel
religiosis in variis muneribus Dioecesis ita ordinetur tit vitam comrnunem secundurn proprias Constitutiones non impediat. In specie
deterrninetur utrum sodales una cum mcmbris cleri saecularis vel
aliorum Institutorum in cadem opera adhiheri possint (v.g. in eadem
paroecia) vcl, ubi casus ferat, cum cisdem cohabitare.
5 -- Translatio sodalium servitio Dioecesis addictorum, live ad
alium locum intra Dioecesim, sive extra Dioecesim, quantum fieri
potest tempestive (v.g. sex mensibus ante) ab utraque auctoritate
collatis consiliis decernitur, acquitate naturali servata etiarn in eo
quod ad ipsum sodalem transfcrcndum attinet.
6 - Remotio sodalium ab officio in Dioecesi conunisso gravi
de causa decerni potest tam ab Ordinario loci, rnonito Superiore,
quam a Superiore, monito Ordinario, aequo iurc, non requisito alterius consensu (c. 454); nec alter alter) causam iudicii sui aperire
rnultoque minus probare tenetur, salvo recursu in devolutivo ad
Apostolicam Sedem; sodali tamen, de quo agitur, aequa respondendi occasio praebenda est.

-57 - Servatis de iure servandis, Institutum in Dioecesi, pro
qua Mandatum acceptat, don>os quoque suas habere vel erigere
potest propriaque opera pia pcragere vel ministeria sacra exercere
(Cfr. can. 497, par. 2). Quod modo speciali ad domos Instituti referendum est, quae vocationihus religiosis fovendis et educandis
destinantur,
Bona temporal a
8 - Possessio et administratio bonorum quac ad Dioccesim
eiusve opera pertinent, reguntur normis canonicis necnon pracscriptis particularibus, quae ab Episcopo vel a Conferentia Episcopali de hac re data fucrint. Ratio administrationis Curiae Episcopali
semel saltem in anno reddenda est, salva semper vigilantia Supcrioris (Cfr. can. 630, par. 4). Possessio vero et administratio bonorum quae ad Institutum ciusquc opera pertinent reguntur iure
conununi necnon iure particulari ipsius Instituti. Inventarium de
bonis tam Institute quam Dioecesis contractui adnexum habetur.
9 - Ordinarius providcbit necessitatibus operum Dioecesis
necnon sodalium Instituti qui illis operibus incumbunt, sive directs
sivc indirecte, id est, aut ope parocciarum vel missionum quac reditus sufficientes habeant et necessitatibus pastorum aliorumque
ipsae per se occurrere possunt, aut ope aerarii dioecesani seu episcopalis.

10 Expensae pro exercitiis spiritualibus aliisque quae renovationi vel progressui sodalium Dioecesi addictorurn inserviunt,
(vel a solo Instituto, vel) ab utraque auctoritate ratione congrua
sustinentur, darn expensac pro delcgatis vel a repraesentantihus »
propriis ab ea auctoritate solvuntur, sivc dioccesana sit vel rcligiosa,
quac ciusmodi dclcgationes rnittere decernit.
11 - Expensae pro curls medicis sodalium Instituti, qui Dioecesi addicti sunt, ab Ordinario solvuntur; quod si sodalis post duos
saltein annoy in servitio Dioecesis peractos incapax sell infirmus
evaserit, cura pro ipso ah utraque auctoritate ratione congrua sustinctur.

NO'I'\
Hoc fieri potcst sive directe, sive ctiam indirecte, ope scilicet
adsistcntiae socialis > vet mutuac, secundum condiciones locales.
12 - Expensae pro itineribus live ad missionem sive in patriam vel in alias reg_ iones, e.g. vacationis vel recreationis causa,
solvuntur a ..........
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N O TA
Quando adsit concursus partium contrahentiurn stabiliatur ratio
contributi inter easdem partes.
13 - Stipendia Missarum per se ad Sacerdotern vel Institutum pertinent secundurn Constitutiones. lura stolac a sodalibus
Instituti percepta pro eorum substentatione computantur.
14 - Dona et subsidia oblata vet collecta pro determinato opere
in Dioecesi ipsi open obveniunt, dona vero et subsidia pro missionibus Dioccesis in genere bonis ipsius Dioecesis addicuntur.
15 - Dona pro Instituto qua tali vel pro singulis eiusclern sodalibus in Dioccesi operam praestantibus, si <i intuitti personae a
data stint, in possessionem Instituti vel sodalium transeunt, secundum proprias Constitutiones.
N OT A
Act stipendia quod attinet quae a Gubernio vel aliis Institutionibus solvuntur pro muneribus, quae sodales Institute in Dioecesi
explent, servetur aequitas naturalis ratione quoque habita onerum
Dioecesis vel Institute.
Generalia
16 - Interpretatio clausularum huius conventionis ex aequo et
bono et secundum criteria pastoralia facienda est.
17 - Conventio, postquarn a S. Sede confirmata est, absque
Beneplacito Apostolico substantialiter nnrtari vel rescindi non potent.
18 -- Conventio valida erit pro spatio ........ annorum et
renovata censetur nisi tot ........ (v.g. sex) mensibus ante expirationem temporis alterutra pars recedere velit. IIac de re certior
reddatur Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione.
In quorum fidem nomen subscribunt et sigillurn apponunt:
Pro Dioecesi N.N.......... Pro Instituto Missionali .....
Episcopus Ordinarius loci. Superior Generalis.
N O' 1'A
a) S.C. pro Gentium Evangelizatione praedictam conventionem
ratam habet et confirmat ipsamque prae oculis habens praelaudato
Instituto MANDA'rl NM confert , ab Episcopo petitum, ope quidem decreti.
h) Si A 'IANDATIJA I confertur pro activitate limitata, definita
vel # speciali o, tit sent : ministerium scholarum catholicarum vel

opcrum socialium aliorumve, articuli conventionis congruenter nn1tan(li Surlt.

B - SPECIMEN

CONVENTIONIS

ABSQUE MANDATO

Notiones praeviae
1 - Specimen conventionis quod hic sequitur pro utilitate contrahentium tanturn proponitur, quill ullo modo eos ohh'get: unde
partes contrahentes nwtationcs quaslibct induccre possunt, alias
clausulas addere etc., dummodo sint ad normam iuris. Huiusmodi
nnltationes praesertim requiruntur si agatur de conventionibus cum
Institutis laicalibus sine virorum sive mulierum.
2 Hoc specimen datur dumtaxat ut inserviat pro conventione inter Ordinarium loci (Episcopum, Vicarium vel Praefectum
Apostolicum) et Superiorcm Instituti Alissionalis.
In ceteris conventionibus partes contrahentes formam stipulationis libere et mutuo consensu deterlninabunt.
3 - I)c (I conventionibus > lam sermo fit in Instructions S.C.
de P.F. dici 8 Dcccmhris 1929 (A.A.S., XXII, 1930, p. 113).
Colnmendantur a conventiones » in Decreto Conc. Vat. II s Ad
Gentes o n. 32; de its scrmo fit quoque in Litteris Apostolicis, Motu
Proprio datis s, Ecclesiac Sanctae ^^ diei 6 Augusti 1966, I, n. 33 et
III, n. 17. Quaedam principia gencralia pro conventionibus dantur
ctiam in Instructione S.C. pro G.E. dici 24 Fcbruarii 1969.
4 - Ad fovendam unionem inter diversos cooperatores Ordinarii loci, maxime iuvabit ut sodales Institutorum Missionalium partein habeant in Consiliis Presbyterali et Pastorali ubi hacc constitute lint; Humerus vcro participantium in contractu definiatur.
CONVEN'I'IO
Partes contr ahentes
N.N. Ordinarius loci N .......... in Natione N., cum consensu sui consilii et auditis its quorum interest , nomine eiusdem
ditionis ecclesiasticae
et
P. N.N. Superior Provincialis Instituti N. in Nations N., a
Superiore Generali rite dclegatus , ad normam Constitutionum sequentem conventionem mutuo consensu ineunt.
Ohiectum conventionis
1. - Ordinarius Instituto confcrt opera sequentia : curam parocciarum N.N. vel stationum missionalium N.N., directionem,

-8administrationem scholarum ....... ( et pro casu: nosocomii, orphanotrophii, etc.).
NOTA
Hoc loco accurate et in particularibus describantur opera Instituto commissa.
2 - Institutum ad tempus ...... annorum supradicta opera
acceptat , ad normam iuris , sub auctoritate Ordinarii loci moderanda.
Ad haec opera explenda Institutum numerum ...... sodalium, pro posse suppeditabit.

Nora
Duratio conventionis nimis brevis ne sit, praesertim si sodales
linguam diflicilem addiscere debeant aut Institutum multis expensis
pro aedificiis etc. gravetur. Opus, quod natura sua perpetuum est,
etiam in perpetuum Instituto committi potest, immo expedit, praesertim si est opus proprium Instituti et Institutum habet sodales autocthonos.

Auctoritas
3 -- Clerici qui curam animarum exercent in paroeciis aut in
stationibus missionalibus proponuntur vel praesentantur a Superiore Instituti, nominantur vero ab Ordinario loci.
4 -- Superiores autcm vel I)ircctores opcrum Instituto commissorum necnon collaboratores nominantur a Supremo MIoderatore Instituti, (aut a Provinciali) audito Ordinario loci.
5 - Magistri religionis indigent approbatione saltem habituali
Ordinarii loci.
6 - Directio operis (admissio alumnorum, horarium, studiorum ratio etc.) est penes Institutum, sub vigilantia tarnen Ordinarii
loci ct ad normam iuris.
NO1'A
Pro varietate casuum dispositiones sub n . 6 differentes else
debent.
a) Opus quod mediante conventions committitur Instituto potest esse opus iam fundatum (vel adhuc fundandum ) ab ipso Instituto, expensis eiusdem Instituti : in hoe casu expedit tit Instituturn
fruatur debita autonomia , salvo iure vigilantiae Ordinarii loci ad
normam ions.
b) Opus quod conventionc inita committitur Instituto potest
esse opus iam fundatum ( vel adhuc fundandum ) ab ipsa Dioecesi,
expensis eiusdem Dioecesis : in hoc casu verus director operis est

- 9 -

ipse Ordinarius, qui plerumquc nominat directorem dclcgatum sodalem Instituti. In directione operis, Instituturn non est autonomum,
salva tamen independentia quoad regimen internum sodalium ipsius
Instituti.
r) Opus fundatum est proprium Instituti sed indiget subsidiis
Dioecesis, aut opus est proprium Dioecesis sed indiget subsidiis
Instituti: in tali casu conventio clarc indicare dcbet iura et onera
utriusque partis.
7 - Petente Ordinario et consentiente Superiore Instituti, sodales Instituti collaborare possunt etiam in opcribus Dioecesis,
Instituto non concreditis.
8 - Institutum ius habet admittendi, ad normam Constitutionum, aspirantes, postulantes, novitios etiam ex Dioccesi oriundos.
Bona lemporalia
9 - In folio huic conventions annexo cnumcrantur bona Dioecesis, quac Instituto in usum, usumfructum, administrationcm committuntur necnon bona quae sunt propria Instituti.
10 - Administratio bonorum Dioecesis de quibus supra regitur lure communi necnon praescriptis hac in re datis sive a Conferentia Episcopali sive at) ipso Ordinario; adrninistratio vero bonorum Instituti regitur iurc communi nccnon Constitutionibus Instituti.
Reditus el expensae
11 - Reditus operum Instituti ,
ohveniunt Instituto.

quocurnque titulo percepti,

N O'I'A
Quotics opus est proprium Dioecesis (Cfr. Iota sub n. 6):
Reditus ....... obveniunt I.)ioecesi >.
12 - Reditus quos sodales Instituti industria propria acquirunt
cedunt Instituto aut ipsis sodalibus ad normarn Constitutionum.
13 - Expensae omnes, turn pro promotione operum Instituti,
turn pro sustentatione sodalium, solvuntur ab Instituto.
NOTA
Quotics opus cst propriur Dioecesis (Cfr. Nota sub n. 6):
« Expensae omnes ..... solvuntur a Dioecesi n.
In hoc casu iuvat addere articulum sequentis tenoris: Expensac pro sustentatione sodalium complectuntur:
a) victum, vestitum, habitationem;
b) sumptus pro curls medicis (pro quibus utiliter adhibcri

- 10 potest svstcma v adsistentiae socialis !> vel mutuae) pro relaxations,
itineribus etc.
In genere remuneratio, quac datur sodalibus Instituti pro servitio I)ioccesi pracstito talis sit tit revera sulliciat pro cxpensis ordinariis quas Institutum pro sodalibus sustinere debet. Itaque in
concreto determinetur summa quae at) Ordinario singulis mensibus solvenda est.
Conclusio
Praesens conventio mutuo consensu mutari vel revocari potest
etiam ante tempus expirationis.
Pariter mutuo consensu prorogari potest. Prorogata ccnsetur
ad alios ........ annoy, nisi ...... annis (vel mensibus) ante
eius expirationern alterutra vet utraque pars manifestaverit in scriptis
suam voluntatem recedcndi a conventions.
NO'I'1
Non requiritur tit conventio proponatur S. Sedi pro approbatione; mutuo consensu mutari vel prorogari potent etiam sine
interventu S. Sedis. Quando oritur conflictus patet recursus ad S.
Sedem.
Pro Dioccesi N.N.

Pro Instituto N.N.

Ordinaries loci.

Superior Provincialis
(et, vel, Superior Generalis).

NOMINATIO

(1 II Santo Padre ha elevato alla sede titolare vescovile di Beatia
it Rev.mo Padre Albino MIALYSL.;K, C.M., norninandolo parimente
Ausiliare dell'Em.mo Signore Cardinale Arcivescovo di Cracovia ».
(L'Osservatore Rom., 15-1-1970)
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CURIA GENERALITIA
Epistola Rev.mi D. Superioris Generalis ad Superiores Provinciales . De placitis Conventuum provincialium confirmandis
CONGREGAZIONE DELLA MISSION!:
Curia Generalizia
LC R 170
Roma, die 6 martii /970
Rev. Domine ac Confratcr Carissime,
Gratia Domini Xostri jesu Christi sit semper nobiscum!
Apud nostras Provincias sedulo adlaboratur ad praeparandum,
vel forsam iam celebrandum, primum Conventum provincialcm, ad
normarn novarum Constitutionum. Quod inceptum magnum proculdubio temporis spatium exigit, praesertim ad Provincias good attinet, maxims Sodalium numero of luentcs. Quod etiam veluti proprii
nominis experimentum fieri potent. Huiusmodi celehratio aped
quasdam Provincias bipertito habetur, duobus scilicet pcriodis:
quae divisio reapse iuvarc potent, turn tit quacstiones penitius
perspiciantur, turn tit rcrum pondus non simul sustinendum minus grave fiat.
Cuius laboris exitus mihi a vobis communicandus erit, ad normam Constitutionum, art. 201. Valde utile Grit, turn Consilii Generalis membris Will mihimetipsi, tit veras ac proprias propositiones
recipiamus, ad modum conclusionis expressas, atque clarion qua
poteritis forma redactas. Quod instrumentum a Superiore Provinciali obsignandum erit, et a Secretario Conventus Provincialis.
Quae omnia nobis examinanda erunt coram Domino: non
quidem iudiciali - Lit ita dicam spiritu, scd prouti fratres decet
sibi concrediti conscios muneris, id maxime curantes, tit sufficientem habeamus cognitionem de laboribus a Conventu peractis. Quapropter necesse habemus, tit do iisdcm quaedam nobis pracbeatur
descriptio. Ad quod optimum Brit, (It cum vestris propositionibus
et Acta Conventus Provincialis nobis mittatis, ubi exprimantur, pro
singulis quaestionibus, clemcnta discussionis, rationcs allatac, nunierus suffragiorum. Quod nos potissirnurn iuvabit, tit germamun
perspiciamus Provincias vestrac aspectum ciusque sese renovandi
sollicitudincm.
Quae omnia a vobis expectans, me profiteor in Sancto Vincentio
Addictissirnurn
JAMILS W. RICHARI )SON, C.M.

Superior Generalis
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NOMINAT IONI:S ET CONFIR \IATIONF.S

Dn.:s \iiMF:\ Orrlciunt

Dom us

PROVINCIA DUE.

1969, Oct. 30
J ugoslaviae

PCST A.
Consultor
S ooi,ic J. n
BDLJKA S. ,i
RODE F.

Orientis

M.

ATALLAI!

J.ABRE F.
\IOUSSALI A.
SECI.AOVI J.

Kliou RY G.
M LSKi B.
(;()CV
E'
t?IA-

Oecononuis
Superior

1'.A.

4

'liitestone

L usi(ana

(S. Q.)
Valencia (El C.)

Venezuelans

J.
Sc AHIEZ E.

Cumana

SANTAS 11.

(par. S. A.)
Valencia ( S. R.)

MAR•rIN

RIVADEN EIRA J.

GAI.ARRAGA

M.

VASQUEZ L.O.

\ 'I ARTINEZ S.G.

P ROANO

A. N.

'I'ETA N.
CRIPPA C.
CASTELLANO A.

LATINI L.
DEA\IRROG1o G.
(i11I I)ETII N.

p. SAF. Pol.

Felqueiras

2

Quito (Scm.NI.)
Ibarra
Guayaquil
Quito (Schol.)
Conocoto
Asmara
Chieri
Casale
Ca;liari (M iss.)
.11i/an ,
.Sassari

Acquatoriana

Iloma (Centr.)
,1ligliar ino P.
Rumpen

1. R c mana

La 1•ama
.Maraca'
;llaracaiho
(S. V.)

Vet zuclana

i.

2 tr.
3 tr.
3 tri.

I. Neapolit.
1. 'I'aurinen.
2

ri.

2 tri.
2 tri.

Nor. 8
t'NGARINI G.
BONI A.
IIAAZI-.N'()I-l II.

B

IIollandiac

Nov. 14
',N'IAE.ZTIT C.

Rutz C.
PASCUAI

L.

Nov. 20
ANDRZEJEWSKI
BRAUIIA

A.

l/o wwa

Nov. 27
JACQ tEMIN M.

oloniac

krahriec (Klep.)

F.

Dir. F. C.

tri.

(Congo )
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1)IrsNOM EN OFFICIUM Dolt:s PROVINCIA DUR.

Nov. 29
GRUNDTKE G . Superior Limo,,
RILIrv E.
Chicago
BLANCHANDIN B.
Alger
PIRCZKA W .
•
Brooklyn
( St. St.) Vp.
STORMS L.

Consultor

Vp . Costar. G.
SA F. Occid.
Vp. Alger. P.
S.\F. Pol. 2 tri.
SAF. Orient.

Dec. 9
UNGARINI G.

RIVIERF
Bulva,

J.

J.

VISSEIRS L.

Superior Le -Bouscat
» Perigueux
Brussel

1. Romana
G. ' I'olosana
Iiclgica

Dec. 14
• 7ipaquira
Ihague
• Popa)•an
Bogota
.Strata .Y/arta
;Medellin (S.V.)

BAVONA N.
PANQUEVA A.
SAI.AMt_RO A.
GARCIA- I. J.
I.I'NA G.
I.r,rt•:z J. It.

Columbiae

Dec. 22
Bath u rst
A ustraliac
Malvern »

I\1c DONALD R.
NIANNES B.
Dec. 2.5

11. \latriten.
J.
Sup. Pros
PERFz -F . M. 11. Salmantina

TORAH

CORIRA

J.

II.

Caesaraug.

Dec. 27

lirasiliac

CHAVFS J. E.

Visitationes peractae
Rcv.mus D. Superior Gencralis, die 2 ianuarii 1970 profectus
(['int. 1969, 173), Sodales ac MIissiones Congregationis visitavit,
in Provincia Indiae, I ietnam , Ilong-Kong, I oruursa, Japonia (Fil.
('arit.), Iran; Romamyue regressus cst die 16 februarii.
1)e mandato Rev.mi I). Supcrioris Gencralis, Re.v.mus 1). R.
Sainz, Vicarius, in llispaniae Provincias se contulit, mense fcbruario
1970, ad instituendos in munere Revv. Superiores Provinciales nuper norninatos (cf. Vine. 1969, 171 s.): J. Tobar (Madrid), M. Perez Flores (Salamanca), J. Corera (7,aragoxa).
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Rev. D. J. Archetto, pro _llissionibus Delegatus, Rcv.rnum
D. Superiorem Generalcm in Provinciam Indiae (lie 2 ianuarii 1970
ctnnitatus, Missionibus Congregationis in
Vietnam, llong-Kong,
Formosa, visitatis, Romam rediit die 8 martii.

NECROLOGI C;1I
In memoriam Sodalis F. VAx DICK, C.M. (1897-1970).

FERDINAND VAN DIJCK, C.I.
Obiit die 3 mcnsis februarii huius anni. Confratres et Filiac
Caritatis, qui in eadem domo \Vcrnhoutsburg degebant cius que
curam habuerunt ultimis vitae mensibus, unanimiter testinionium
dederunt de eius hilaritate et gaudio. Loquebatur de sua Proxima
morte cum magna tranquillitate et pace, numquam turbata per
anxietatem aut timorem. Solebat dicere dulce ridens: e Calceamenta
bene nitida teneo ad longum iler aggrediendum ^). Merito eius caritas,
gaudium, pax, patientia considcranda videntur tit fructus Spiritus
Sancti in eius anima.
Inter eius dotes spirituales memorandus cst praesertim zelus
animarum. Saccrdotium quaesivit et regioncs longinquas adire desideravit tit pauperes instruere posset cosque adjuvare mediis spiritualibus Ecclesiae. Talent praedilectionem habebat pro derelictis
tit omnibus modis sustinere eos conaretur. Prac ceteris sacerdotibus,
in Itonorem habuit missionarios zelo animarum ardentes.
Idco aniabat familiam Vincentianain et rnagni acstimabat regulas a Sancto Vinccntio suis filiis propositas, memor proinissionis
Fundatoris: a si Was servaveritis et ipsae ros servabunt >.
Inter virtutes vitae consecratae illi prae omnibus cara fuit
oboedicntia. Quando Supcriori placebat eius opinionem exquirere
circa nominationem vel designationein ab determinatam domutn vel
ad speciale opus, cum magna simplicitate exponebat seas rationes
pro et contra, addendo: (, desidero exsequi divinani voluntatem inanifestatam a Superiore ». Ita tainen mentem Superioris obser abat,
tit non amitteret propriani personalitatem, suum characterern imprimendo actibus et conversationibus.
Devotionem specialem habuit erga sanctissirnam Virginem Mariam. Quotidie hora vespertine recitabat quindecim decades rosarii.
Memor erat illius verbi: s Vircinis intactae, cum veneris ante figuram,
Praelereundo cave, tie sileatur ave s). Sicut infans se reponit inter
brachia rnatris suae, ita confrater Fcrdinandus in Domino obdormivit
pro semper cum magna fiducia, sub tutcla Mlatris caelestis.
Fuit cminens confrater sub omni respectu. Sua pracdilectio

- 15 crat habitare cunt confratribus in unurn . In vita communi se pracbuit amicum omnium et ofliciosum erga omnes , in quibuscumque
circumstantiis . Ita laboravit tit missionarius , vicarius , parochus,
superior et professor in regionibus Boliviac et I3rasiliae. Per ultimos quinque annos vitae suae addictus fuit Oeconomatui Generali
Curiae Generalitiae , gratus do possibilitate ill] data sese devovendi
bono communi.
Valcdixit mundo his verbis : Post hanc vitam terrenam, mute
scio quid inveniam in alter ripa ad quam suum appulsurus : :iJisericordiam ».
Leo A. 11.

TiM MERAMANS ,

Ferdinand Van Dijck , C.M. (1897-1970)

C.M.
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EX PROI7I NCIIS N OSTRIS
P ROV. C HILIENSIS.

Notitiae de domo in Pichilemu.

MIi trovo nell'America Latina dal 1949. Fino at 1955 sono rimasto net Peru: da quell'anno sono passato net Cile, dove sono
tuttora come Parroco di Pichilemu, una cittadina sulla costa del
Pacifico. Il fatto the sia passato dal Peru at Cile e consegucnza
delta divisions, avvenuta net 1958, dell'antica s Provincia del Pacifico o, nelle due province del Peru, chc ricevc it personale quasi
esclusivamente dalla Spagna, e in quella del Cile. Net 1958 io nil
trovavo net Cite c per conseguenza sono stato assegnato a questa
provincia. Siamo in tutto 26 confratelli, di cui circa meta di nazionalita cilena; gli altri provengono degli Stati Uniti, dall'Olanda,
dalla Spagna, dalla Francia, dalla Colombia, dall'Argcntina c, it
sottoscritto, dall'Italia. II responsabile delta provincia e di origine
statunitense. Questi 26 Sacerdoti, assegnati giuridicatnentc alle cinque case di cui c composta la provincia rcligiosa (3 a Santiago,
capitale; I a Valparaiso e I a Pichilemu), sono quasi tutti impegnati net ministero parrocchiale. Ci sono infatti aflidate 8 parrocchic, quasi tutte iniziate da noi, e the quindi hanno titoli o patroni
Vincenziani: Inunacolata Concezione, Maria Regina del Mondo,
Medaglia Miracolosa, S. Vincenzo. I confratelli non risiedono nelle
case, ma nelle parrocchie the reggono.
Forniazione sacerdotale senza seminari
Fino a due anni fa, oltre at ministero parrocchiale, avevamo
anche una Scuola apostolica the poi e stata chiusa. E questo in seguito alla nuova impostazione delta formazione degli aspiranti at
saccrdozio; i seminari sono stati quasi del tutto aboliti: solo qualche
diocesi, come in quella di Conception, mantiene i seminari. 11 piano
dell'Episcopato Cileno prevede la formazione sacerdotalc fuori del
seminario: in famiglia e nella parrocchia. I giovani chc desiderano
avviarsi at Sacerdozio fino alla scuola media superiore ritnangono
in famiglia; se abitano in paesi sprovvisti delta scuola media superiors, ven;ono assegnati a pensioni nelle citt$ the dispongono di
queste scuole.
Alcuni sacerdoti, particolarmente preparati, seguono i giovani
aspiranti nelle lord famiglic c nelle parrocchic alle cui iniziative i
giovani devono partecipare. La partecipazione attiva alla vita parrocchiale mette i giovani a contatto vivo con i Sacerdoti delta Parrocchia, cui, ahncno in parte, e a[Iidato l'impegno delta forniazione
di questi aspiranti.
Compiuto it ciclo degli studi medi superiori, i giovani debbono
prendere una specializzazione tecnica (meccanica, elettrotecnica,
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agraria, commerciale, ecc.), dopo la quale potranno fare gli studi
teologici. Questi vengono fatti seguendo i corsi di teologia alla University Cattolica di Santiago, o in quclla di Valparaiso, che sta sorgcndo per interessamcnto dei Salesiani, ma che dipende da quella
di Santiago. Durante questo periodo, gli studenti teologi risicdono
nelle parrocchic, non net seminario: 11 loro inserimento net presbiterio parrocchiale li mette a contatto con l'attivita ministeriale non
in forma discontinue e sperimentale: cio per evitare it carattere di
evasione e it pericolo di illusioni che possono avcrc certe forme di
esperienze parrocchiali che vengono attuate in altri seminari che
inviano nellc solennita i Seminaristi nelle varie parrocchie. Qucsto
ordinamento pub sembrare rivoluzionario per alcuni paesi delta
cristianita europea, come I'Italia e la Spagna. E tin esperimento
coraggioso che e gia attuato in altri paesi e che si proponc di raggiungerc obiettivi ben prccisi : evitarc che da un reclutamento niassiccio, che riempie i Seminari di giovani con aspirazioni pin o rneno
vaghe, ci siano risultati motto miseri, e selezionare le vocazioni preparandole con tin tirocinio che ripeta it pin possibile la vera esperienza di attivita che it Sacerdote deve svolgerc. P tin esperimento,
e come ogni esperimento potra rivelare delle lacune; ma ha indubbi
vantaggi che to giustificano.
Anche la nostra provincia religiosa si atticne a queste linee.
to stesso, che Sono stato per 3 anni superiore delta nostra Scuola
apostolica di Liniache, in provincia di Valparaiso, Sono in coinplesso d'accordo con it piano dell'Episcopato Cileno. Per l'esattezza delta informazione va detto che qualche seminario esiste ancora; ma ci sono ragioni non puramente sentimentali che determinano alcuni Vescovi a mantcnerli: le situazioni particolari in cui
si trovano certi territori: mancanza di scuole anche priniarie, diflicolta di collegamenti, condizioni sociali c culturali motto proble1 itiChe.

Pic/tilentu: tut comune grande come una provincia ita/iana
1)opo l'insegnamento net seminario diocesano di Cajamarca
(Peru), la direzione delta Scuola Apostolica di Limache, la cura
parrocchiale a Playa Ancha, la direzione delta Scuola Agricola a
Cristo Re in Graneros, dal 1965 mi trovo parroco a Pichclemu,
nella provincia di San Fernando, diocesi di Roncagua (Cite).
Pichilernu e un comune che ha una estensione di 835 kin= e
una popolazione di quasi 12.000 abitanti. Pichilemu e la sede del
comune: si trova sul mare e costituisce tin centro balneare turistico che raccoglic, net periodo piu caldo, decine di migliaia di turisti che provengono dall'interno. Turismo, per due mesi, e pesca
costituiscono la sorgentc di tutto it reddito del centro, a cui si aggiungono i cespiti delle attivita di servizio (ufici vari, scuole, ser-

- 1s vizio d'ordine, ccc. ecc.). Abitualmente ha 3.000 persone the diventano decine di migliaia net periodo estivo, 11 resto delta popolazione del cotnune e distribuito net vasto territorio (si pensi, per
fare tin paragone, a tutto it territorio delta provincia delta Spezia,
dove per() gli abitanti sono circa 250.000 contro 12.000 del territorio di Pichilemu) in piccole comunita, di cui le principali sono
Ciruelos, cede delta parrocchia anche questa affidata ad un Vincenziano, c Cahuil.
Pochi privilegiati e molt, poveri
Dal lato economico gli abitanti del cornune di Pichilemu si
possono dividere in tre categoric:
A) Commercianti e impiegati ( non vi si possono includere
i professionisti : vi e 1 solo medico e gli insegnanti possono essere
considerati esclusivamente impiegati statali ) con un reddito famihare mensilc medio the va dalle 30 . 000 lire alle 180.000 lire: c la
classe piu fortunata, e costituisce it 6°, circa delta popolazione.
B) Aftittuari dei a fundos'>: lavorano lc terre del grandi proprietari, da cut ricevono anche I'alloggio , ed hanno tin reddito familiare the varia dalle 30. 000 alle 60 . 000 lire. Costituiscono it 30°,
della popolazione c si pub considerare la classe media.
C) It 64°,, delta popolazione a costituita dai cosiddetti e piccoli proprietari '>: lavorano piccoli appezzamenti di terra propria
con on reddito mcnsile familiare the si abbassa a circa 18.000 lire.
II fatto di possedcre la terra non indica proprio libcrta dal bisogno
materiale, perche questo 64 ° ,, delta popolazione c praticamente la
piu povera.
Pochi redditi e multi Jigli
Si e parlato di redditi mcnsili familiari: per comprendere the
coca significa in rcalta (, reddito familiare mensilc ^) si pensi chc i
nuclei familiari vanno in media dal 6 ai 10 componcnti e non mancano le famiglie con 10, 11 e anche 14 figli. Tcnendo conto del
numero dei componenti it nucleo familiare, c possibile rendersi
conto quanto sia basso it reddito, c quindi scarsc Ic fonti di sostentamento, di ogni persona.
Eccettuato it centro di Pichilemu, che wive sostanzialmente
con it reddito di due mesi di lavoro durantc i mesi estivi, tutto it
resto delta popolazione ccrca le site risorse nell'agricoltura: una
occupazionc avara, sia per la mancanza di pioggia, e sia per la
arretratezza dei metodi di cultura. I,'attuale governo, presicduto
dal Doctor Frei, del partito di ispirazione cristiana, sta facendo
sforzi notevoli per qualificare le culture: particolari agevolazioni
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pini ed eucatiptus, dalla cui coltivazione si spera anche un miglioramento nello sfruttamento delle risorse idriche e tin rnaggior rendimento. Naturalmente questi sforzi, conic quelli in altri settori,
non possono portare frutti immediati. Per ovviare alle dif icolta
economiche in cui si trovano tanti abitanti, si sono formate delle
cooperative. Cc n'e una parrocchiale net ccntro di Pichilenm the
concede prestiti durante it periodo improduttivo (periodo non estivo)
praticamente senza nessun tasso con it solo impegno di vcrsamenti
periodici net periodo turistico. Questa e una forma di vero aiuto
perche sottrac allc speculazioni dci pcriodi di maggior hisogno.
Le condizioni sanitaric possono esscre cosi riassunte: vi e un
solo medico per tutto it territorio commiale: e un bravissimo medico, ma e motto anziano e visita nei due ambulatori di tutto it territorio. Lc visite domiciliari vengono fatte solo net paese di residenza
del medico. Nei due ambulatori vi sono in media dalle 50 atle 120
visite giornaliere. Oltre a] medico, abbiamo anche net territorio
una ostetrica, chc perb cscrcita la sua professione net paesc c netl'ospedale. Ospedale per modo di dire: si tratta di un edificio con
16 post] tetto, di cui 2 riscrvati at pcnsionati c 4 at reparto di ostetricia. Per to piu ci sono 2 ammalati per lotto.
Contro I'analfabetismo: rota riforma scolastica coraggiosa
La legislazione scolastica prevedeva, find a qualche tempo fa,
l'obbligo delta frequenza scolare per almcno 6 anni. Con la riforma
dcll'ordinamento scolastico net governo Frei I'obbligo c stato portato a 8 anni di Scuola: it the corrisponde praticamentc alla legislazione italiana. 1)i fatto la frequenza scolastica, per tanti motivi,
non e delle put consolanti: l'analfabetismo raggiunge it 30°„ dclI'intero paese, it 90°, nella campagna.
II prohlema delta scuola e uno dci piu grandi: dalla scuola
nasce ]a speranza di una evoluzionc del paesc. La riforma scolastica
in atto ha due obicttivi: dare la possibility a tutti i bambini di frequentare la scuola per 8 anni, qualificare gli studi superiori sotto
l'aspetto tecnico-scientifico. Finora, come s'e detto, la scuola elementare comprendeva 6 anni: di tutto molti dci ragazzi the frequentavano la scuola arrivavano find al terzo o at quarto anno. La
scuola media superiore era quasi esclusivamente di indirizzo classico (corrispondente at nostro licco classico). Ora la scuola d'obhligo comprende 8 anni e la scuola media superiore, delta durata di
4 anni, comprende torsi professionali (istituti tecnici professionali),
corsi a indirizzo classico (liceo classico), a indirizzo scientifico (lieeo scientifico), corsi per servizi (scuola alberghiera, ecc.). L'ordinamento Bella scuola media superiore coniprende un programma
base comune a tutti i torsi, pin on programma particolare di ogni
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it 20°0 dellc ore d'insegnamento; net secondo anno 1140'),,; net tcrzo
it 60°(, e net quarto 1'80°;,.
Dopo la scuola media superiore, the d ii un titolo professionale,
valido cioe per esercitare una professions, it giovanc potra proseguire gli studi universitari nella facolta corrispondentc alla specializzazione conseguita.
La riforma scolastica e iniziata net 1966 e i programmi scolastici sono studiati e fissati anno per anno a quindi sara completato net 1972.
La scuola parrocchiale di Pichilemu per 300 ragazzi
La situazione scolastica net comune di Pichilemu non c complessivamente delle peggiori, anche se la frequenza alla scuola riguarda solo it 60°;, dci bambini in eta scolare. Due sono le cause
dell'inadempienza dell'obbligo scolastico: la mancanza di scuole e
it fatto the le abitazioni Sono motto sparse e non esistono adeguati
mezzi di comunicazione. Almeno 8.000 persons sono sparse in tin
territorio di 835 km2 in raggrupparnenti the non superano le 50
unita o in nuclei familiari dispersi nella campagna. Net nostro territorio ci sono 13 scuolc statali, di cui 9 fino at IV anno, 2 fino at
VI e2finoalt'VIII.
La carenza di scuole statali favorisce to sviluppo dclle scuole
non statali: it governo stesso contribuisce at finanziamento delta
scuola non statale quando qucsta e riconosciuta come <(cooperatrice delta Scuola statale » con una cifra pari al 50" , , nominali (40'),,
realc) delta spesa pro capite per alumto nella scuola stataic.
L'istruzione e l'educazione dei giovani c dunque uno dci piu
valid] contributi the si pub offrire ally societa cilena. Per questo
la parrocchia di Pichilcnnu ha una scuola con circa 300 alumni.
Fino a qualche anno fa era una scuola elementare. In scguito e
stato aggiunto 11 VII e l'VIII anno e poi ancora it licco classico.
Questo per dar modo ai giovani delta zona di poter proseguire gli
studi, non esistendo nella zona altra scuola media superiore. La
frequenza a questo tipo di scuola esigeva the si raggiungesse una
citta provvista di talc tipo di scuola: la piii vicina era a 97 km.
I giovani praticamente crano costretti a vivere in pensions nella
cittit, con una spesa motto pesante per it bilancio familiars. Questa
e la ragione per cui solo una sessantina di giovani, provenienti dalle
famiglic piu facoltose, potevano scguirc gli studi mcdi superiore.
I/ nostro liceo sara trasformato in istituto teenico-professronale
L'istituzione del licco nella scuola parrocchiale di Pichilemu
ha aumentato Si it numcro del giovani chc seguono la scuola media
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superiors ma ha creato altri problemi: finito it licco i giovani, impossihilitati a proseguire gli studi universitari, per mancanza di
mezzi, non si adattavano piil alle abituali attivita a quindi non facevano the ingrossare it numero degli scontenti e degli spostati.
Poiche la riforma scolastica prevede studi tecnici-professionali, the
danno possihilita di inimediata occupazione perche anche it Cile
ha grande hisogno di tecnici, si impone la necessity di trasformare
la nostra scuola in scuola profcssionale: questo c ormai it prohlctrrt
piu assillante per tutto it comune e per me personalmente. Per
questo mi sto impegnando a fondo. Questa trasformazione cornporta spesc non indifferenti. Occorre creare locale nuovi, piu grandi,
dove possano essere installati i laboratori, e tutte le attrezzaturc
relative. Le risorse della popolazione (anche l'amministrazione comunale contribuisce, ma sempre in misura esigua) e dclla parrocchia sono scarsissime. Per questo ho inoltrato domanda a una organizzazione governativa olandese per la costruzione dei nuovi locale e all'organizzazione a Mani 'I'ese > di Milano per le attrezzature
dci laboratori. Quando it governo mettery a disposizione della popolazionc una scuola the possa assorbire i ragazzi the attualmente
frequentano la scuola d'obbligo (non possiatno ora in coscienza
privare 3(1(1 alunni della scuola d'ohhligo) tutta la nostra scuola si
trasformera in scuola tecnico-professionale con specializzazione in
meccanica, clcttrotecnica, falegnameria. Ad ogni niodo e necessario iniziare suhito: non si 1)u() perdere tempo. Appena potro disporre del minimo indispensahile del materials, iniziero i corsi.
I nostri problemi sono quelli comuni a tutta I'.lmerica Latina. .1/a
abbianto I'intpressione the non siano troppo seutiti
Povcrta, analfahetismo, disoccupazione e relative conseguenze
(alcoolismo specialniente) non sono i soli problemi in cui si dihatte
la popolazione di Pichilennt. La situazione religiosa e quello the c:
basta pensare the per tutto qucsto vasto territorio siamo solo duc
sacerdoti.
Dohhiamo superare diflicolta immense. Sono le diffiicolta comuni a tutti i paesi dell'America Latina. Rientrare in Patria vuol
dire spesso notare la differenza tra la realty italiana e la realty in
cui dobbiamo operare not: e cio non maraca di creare una certa
amarezza. Perche non siamo aiutati di piu ? Perche non c'e una
maggior sensibility per i nostri gravi problemi ? Vediamo qui tante
iniziativc: buone, ottime, anche meravigliose. Ma non sarchhe meglio the tante energie fossero spese per It: nostre popolazione delIAmerica Latina ? Non sarebbero investimenti molto pill proficiii
per it Regno di Dio ? Si ha I'intpressione the siamo molto lontani
dall'avere una coscienza cattolica, universale, una coscienza the consideri sullo stesso piano e con la stessa misura i problemi di tutto
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mi si affacciano quando penso the fra poco sarb a Pichilemu e
dovro portare sulk mic spalle it peso dci gravi problemi sociali,
econnmici, sanitari, educativi , religiosi di 12.000 anime.
:Milano, oltohre '69
Giuseppe BOGL101.O C.M.
(alissione Vincen:,ana XI.VII [1969], (lie.)

Plm\ I \ 1, i \ - Rev.mus D . Superior Generalis Provinciam
visitat.
SUPERIOR GENIiItAI . IN INDIA

The happy news of the Superior General, Very Rev. Fr. James
Richardson's forthcoming visit to India aroused a general tide of
gladness in the hearts of all the sons and daughters of St. Vincent
here in India. They all eagerly awaited the dawn of that day when
they would he able to see the face of their General. At las 4th
of January turned to he the auspicious day of our expectation for
that day the Superior General accompanied by Rev. Fr. Archeto,
the delegate to the Missions, arrived in India. The following day
when he they arrived at Berhampur accompanied by Rev. Fr.
Thomas [?rdangarin the Vice-Provincial, they were cordial• received at the station by a good number of Fathers and Sisters who
escorted them to the new Shrine of Our Lady Queen of the Missions, where they concelebrated with the Fathers present. In the
Provincial House at Gopalpur all the Superiors, Scholastics and
Novices were waiting for him and as he alighted from the car,
their happiness knew no bounds and they oclung to him as little
children. The Superior General seemed to he quite at home in
the company of his sons. Freely he moved about speaking with
fathers and brothers, Scholastics and Novices. They all felt the
warmth of his fatherly affection.
6th January will go down in the history of the Mission as an
unforgetful day. For, that day in a general gathering in the chapel
of the Provincial House the Superior General solemly announced
the upraisal of this Vice-Province to the status of a Province. The
Vice-Provincial Rev. Fr. Thomas Urdangarin C.. 'I. was appointed
the new Provincial. 't'his great event calls our attention to the
past history of the Mission. 48 Years back i.e., in 1922 four Spanish Vincentians arrived in India. Ignorant of the language and
customs of the people inumerable difficulties they had to face.
But all these difficulties melted away before their burning zeal.
Meanwhile more Missionaries and means arrived from Spain. As
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PROV. INDIAE . - Rev.mus

D. Superior Generalis sollemniter a fidelihus
receptus.

PROV. INDIAE. - Rev.mus I). Superior Gencralis in Gopalpur, cum Sodalihus:
Sacerdotihus, Fratribus, Scholasticis, Seminaristis.
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an acknowledgement of the wonders they worked in the jungles
of Orissa, this Mission was raised to a Vice-Province in 1925. The
sons of the soil soon began to reach out reinforcements . Gradually
they marched forward spreading the word of God and advancing
his kingdom . At present 54 Vinccntian Missionaries (35 Indians
and 19 Spaniards ) arc at work in this Mission of Cuttack. A sigh
of gratitude rose high tip to heaven as the Superior General slowly
and sistinctly pronounced these solemn words 'As a recognition of
the great works done by our confreres here in India we now raise
this Vice - Province to a Province '. 'T'his has opened out the doors
for greater responsibilities for us. Next the Superior General
visited almost all the Mission Stations and saw for himself the
works of our 'M issionaries . Everywhere he was given warm welcome by simple people expressing their love and gratitude in their
own simple way, by fire works , village songs and adivasi dances.
Perhaps this was a contrast with the grand receptions of the West.
His visit came to an end all too soon and on 15th he left Gopalpur, and on his way back to Calcutta he visited the Prefecture of
Balasorc , the new Mission field entrusted to the Congregation of
the Mission in 1968. On the 20th of January after a short stay of
16 days here , the Superior General left India leaving behind his
companion Rev. Fr . Archeto who spent some more days with us
untill 28th January . The Superior General ' s visit is complemented
by the visit of the Mother General of the Daughters of Charity.
his reminds us of the double family of St . Vincent Which closely
collaborate everywhere and India is no exception . T his historical
visit no doubt, has given us untold j oy and at the same time it
has reminded us of our grave responsibility to preach to the poor
and thus contribute out share to bring about the salvation of the
teeming millions of India.
St. Aquinas ' Gopalpur , 30-1-'70
Bro. B .ASIL., C.AI.

Pnov. S. A. F. ORIF.NT.AI.IS. -Pius obitus Exc.mi D. J.-A. O'
Shea, C .M. (1887-1969 ), Episcopi Canceuvensis ( Kanchow)
in Sinis,
DEATH CI.nlvls Blsiiol' O'SIIE.A
On Saturday morning, October 11th, 1969, he was laid to rest
in the Community Cemetery at Princeton, a holy bishop, a dedicated priest and a remarkable man. Ile had died on October 6.
The funeral Mass for our confrere, John A. O'Shea, was concelebrated in the Central Shrine of the Miraculous I\Iedal by Joseph
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1'IcShea, Bishop of Allentown; Fr. James Collins, and twenty
other long-time friends of Bishop O'Shea. The chapel was filled
to capacity with visiting bishops and monsignori, confreres, Daughters of Charity and lay people, all of whom paid silent tribute to
the memory of an exiled Chinese bishop.
The eulogy was delivered by Fr. Frederick McGuire, one of
the Bishop's former " China hands." He reminisced on the long
life of a man who will always be remembered for his easy-going
humility, poverty, and simplicity. If a phrase could capture the
man, John O'Shea was one who had greatness of soul.
The long funeral cortege moved to Saint Joseph's for the burial service. The large group included the Bishop's personal friends,
many long-time confreres, younger confreres, as the entire major
seminary community was in attendance, and the minor seminarians
of Saint Joseph's. The minor seminarians assisted the community
participation with a joyful, hopellled musical program.
']'here were many tears for the passing of a loved friend and

EXC.MLIS 1). John A.
O'SHE A , C.M. (18871969)

- 26 confrere, and scattered, thankful smiles as mourners thought of ail
the Bishop had done for so many from Kanchow to Northampton.
It was a joyful occasion, despite our tears. We thought of Bishops
O'Shea. We thought of all he meant to us. We would smile.
Happy are the pure in heart; they shall see God."
Pray for us, Bishop.
Ear/v Years and China
October 7, 1887 will be a date temembered by many Vincentians of the Eastern Province. That day marked the birth of John
Andrew O'Shea to his parents , Jeremiah and Nora in Deep River,
If little can be said in detail regarding the future
Connecticut .
bishop ' s early life , the fact that three of the seven O'Shea brothers
became priests certainly reflects the quality of Christian life the
family practiced . At the time of his death in 1936 , William was
the pastor of St . M argaret's Church in Waterbury . Msgr. Francis
O'Shea was the pastor of Immaculate Conception in the same city
when he died in 1949.
After finishing high school , John entered Niagara University
where he came into contact with the Vincentian Fathers. On
September 13, 1908 he entered the novitiate in Germantown and
took his vows there two years later . When he bad completed his
studies at St . Vincent's Seminary, John O'Shea was ordained on
May 30, 1914 in the Cathedral of SS. Peter and Paul in Philadelphia by the late Archbishop IEdward F. Prendergast.
Young Fr. O'Shea's first assign ments were teaching positions.
From 1914-1917 he taught chemistry at Princeton, and from 19171919 he was instructor in mathematics at Niagara University. During the next two years , he served as Assistant Director of the Scminarv of Our Lady of Angels at Niagara . ' t'hen for the next 31
years of his life, John A . O'Shea was a missionary . A remark of
Daniel O'Shea at the time of the bishop ' s release reveals much
about the zeal and dedication of his China-bound brother: " When
he left thirty-one years ago, he had made up his Mind that China
was his mission in life. He volunteered Ile said goodbye to all
of us and left just like a soldier."
Fr. O'Shea was superior of the first hand of American Vincentian missionaries who left the Motherhouse in the spring of
1921. Fathers Daniel McGillicuddy , Leon Cahill, Louis Meade,
Thomas Crossley , and Messrs. John Mc-Laughlin , John Colbert,
George Erbe , and Francis Stauble made up the rest of the group.
After a trip across the country they sailed from Vancouver on
July 21, 1921.
Shortly after their arrival the little group went to the Vicariate
of Kanchow . At that time the country was torn by civil war. In
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June of 1922 the troops of Sun Yat-sen had captured the city of
Kanchow. In order to save the city from certain destruction Father O'Shea along with a few of the local members of the Red
Cross went out to Sun Yat-sen and arranged for a truce. If this
had not been done, then the city would certainly have been badly
damaged from all the firing in the streets.
By 1926 the Vicariate had 237 mission stations with approximately 15,986 Catholics. Two years later Father O'Shea was consecrated Coadjutor Bishop with the right of succession to Bishop
Duniond. 't'his day, May 1, 1928, was certainly a memorable one
for the Vincentians in China. The ceremony was performed by
Bishop Dumond and was attended by four other bishops. Quite
a few of the Vincentians were able to be present as well as a Salesian priest and two NIarvknollcrs, Fathers Downe and Francis Ford,
who was himself later ordained a bishop.
The work under Bishop O'Shea progressed steadily but not
without its setbacks. By 1933 Bishop O'Shea reported 19,000
Catholics with over 4,000,000 pagans within the limits of the Vicariate. The Communists, however, constantly harassed the outlying missions and missionaries. Father Young was captured by the
Communists and the mission at Sinfeng was burned. Bishop Dumond along with his priests and Sisters had to flee to Hong Kong.
Meanwhile at the main mission in Kanchow, Bishop O'Shea was
the spiritual suport for his priests. For it was here that the priests
both American and Chinese gathered for their annual retreat. Also
at this mission a preparatory seminary was built for young men
preparaing for the diocesan priesthood. A hospital, two orphanages
and two convents, one for the Sisters of St. Anne and one for the
Daughters of Charity, were erected at this mission.
Besides being the spiritual center for the Vicariate, Kanchow•
was also the organizational hub for most of the other missions.
From here the regulations and recommendations of Bishop O'Shea,
plans for conversions, catechisms and books of instructions went
forth. Under Bishop O'Shea 16 churches and 84 chapels and oratories were established. The education of the young was not neglected for a total of 36 schools both elementary and secondary for
boys and girls built. Finally in 1933 there existed 81 catechumates, 49 for men and 32 for women.
Thus the work progressed steadily despite the attacks of the
communists. In the late 1930's, however, because of the invasion
of the Japanese, the Communists caused the missioners fewer difficulties. A new threat arose now, for the constant bombings of the
Japanese endangered many of the missions. In 1945 the Japanese
captured the city of Kanchow and Bishop O'Shea had to leave.
He stayed with the Maryknollers at Kunming while many of his
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auxiliary chaplains in the Air Force.
Imprisonment
After months, indeed even years of harassment and persecution, on February 17, 1952, Bishop O'Shea was arrested. His jailers
arrived at the mission as the bishop was celebrating 1Iass. The
events that follow are now part of our legacy. The search of the
mission, the pictures, the humiliations, and finally the imprisonment in a small damp cell were but the beginning of the bishop's
ordeal. Interrogation, maltreatment, and accusation followed.
The bishop was first charged with the killing of children in his orphanage through harsh treatment. As the headlines of an American
newspaper reported in March, 1952, Bishop O'Shea was charged
with the murder of 34,000 children. His accusers, however, could
find no one in the entire city, neither Christian nor pagan, to denounce the bishop. As a result, the charges were changed to engaging in subversive activities, namely, the Legion of Mary. Due to
the lack of witnesses, a trial was impossible. Still Bishop O'Shea
remained in his prison cell.
For seven months, our confrere fought against illness and cold
to stay alive. His sufferings with pneumonia and later with tuberculosis and near starvation steadily worsened his already weak condition. Word was received in July of that year that Bishop O'Shea
was dying and had recieved Extreme Unction from one of his confreres. Little hope was held for the bishop's survival.
Late in September, 1952, Bishop O'Shea, together with Father
Jules ifleyrat and Sister Vincent, appeared at the Hong Kong border. The Chinese, fearing that, like his brother Bishop Francis
Ford, Bishop O'Shea would die a martyr in his prison cell, expelled
the bishop from the country. His physical condition was such as
to require four months of hospitalization in Hong Kong before his
return to the United States.
He was welcomed hone by a proud and joyful province.
Pic Seminarians Renienmber
People can have deep effects on others' lives in any number of
ways. Some have a flashy presence and burst spectacularly in upon the other's personality. Others are a bit more subdued. Still
others are just barely noticed, but one feels their influence in a
subtle but all-pervasive way. They're like background music. You
hardly notice it and only know the place it holds when it's no longer
there. Boshop O'Shea's presence in the houses of formulation could
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only came to know how much so when he was there no longer.
In the nears he lived among us at N orthampton and Ridgefield, the constant temptation was to forget who he was. Almost
everybody has a distinct nicniory of pulling himself up short to
bring to mind what this man had seen, done, and sufferes' stories
about the Bishop to set the true perspective. Bishop O'Shea's
clock-work regimen made its stand back in admiration at first, but
then made him something moving in and out of the day like the
sun. The week -in-week - out regularity of his schedule actually
caused us in some degree to take him for granted . Never demanding an special attention or consideration, never making even the
slightest attempt at impressing anyone with his personal history
or rank, his presence was low-key and unobtrusive.
When the Bishop died, all the things we half noticed about
him emerged in sharper relief. His humanness seemed to be the
aspect most remembered. Although we knew much of his day was
taken up with prayer, he was at the same time very keenly alive
to he events of the day, both secular and ecclesial.
In a real sense, Bishop O'Shea never got old . I[is wit and
bouncy spirit bespoke a man much younger than his eighty-two
years, and he even had a way of shaming some of us on certain
gloomy days. Ile had the heart of a young man that lasted right
up until the end. A number of us were able to visit him at Providence Hospital in Washington just a few weeks before he died.
In the middle of the lively and even enthusiastic conversation he
would suddenly have to lean back and rest a moment to catch his
strength , but then he'd begin again with his repartee and play every
bit the part of the perfect host.
After his death, many people made mention of the fact that
they had regrets that they hadn't conversed with the Bishop on a
more serirous level. We knew he had real wisdom, but somehow
we would fail to get above the plane of kidding. The Bishop, lighthearted as he seemed to be, stood as a mystery to its . Here we saw
a man who had been most active all his life but who had, for as
long as we knew him, lived a secluded life with little in the way
of variation and activity. We wondered how he could be so happy
and content with such a stringent regimen. His graciousness and
congeniality, his calm and self possession, his whole life style - all
these pointed to a reality beyond and bigger than he. In no uncertain terms he was a sacrament of God's power to all of us.
(Heri llodie 41 (1969), n. 12)
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pro Missionibus per stationes missionarias Viceprovinciae.
11N VIAGGIO TRA I VIyCGVZIANI OLANDF1,I IN LrIOPIA NEL VICARIATO
APOE'I'()LICO DI (;I\iM:\

Dembidollo - Ado

- Sacco

11 viaggio Addis Abeba-Dembidollo vienc compiuto in aereo,
un vecchio DC3, che fa scalp a Gori, piccolo aeroporto sulla cima
di un monte, e a Gamhcla, bassopiano infuocato ai confini del Sudan.
Dopo Gamhcla l'acreo deve portarsi subito in quota per sorvolarc
be alts montagne del \Vollega e scendere quasi subito a Dembidollo. L it 14 aprile.
Dembidollo e tin centro missionario importantissimo e la residenza (lei Padri si trova a qualche chilomctro dalla citty, a Danka.
Vi sono due confratelli, uno olandese e l'altro ctiopico, nativo di
Ilebo. Vi sono pure quattro Figlie dclla Carity: un'americana,
una olandese, una australiana e una etiopica.
Lx opere cui attendono missionari a score sono svariatissime:
assistcnza agli 800 cattolici del centro e del territorio, Ambulatorio
molto ben attrezzato c frequentatissimo. Scuola 'Materna e Scuola
di Lavoro per ragazze chc contano complcssivamente oltre 150
fra alunni c alunne, frequenti visitc di assistcnza religiose e sociale
alle popolazioni del poverissimi villaggi sparsi nella zona. Fra le
Associazioni cattolichc e molto fiorente la Legions di Maria, che
compie anchc tin buon lavoro nel soccorrcrc i poveri. Oltre i povcri
locali, che sono molti, si trovano ora nella zona anchc molti negri
fuggiti del vicino Sudan in seguito alla persecuzione spietata del
mussulmani; fra di essi vi sono famiglic intere di ottinli cattolici.
I missionari fanno quello che possono per aiutarli in qualche modo,
ma i mezzi a disposizione sono assolutamente insufficicnti per una
opera pur cosi urgente.
A 50 e 80 chilometri da Dembidollo si trovano be fiorenti missioni di Ado e Sacco, dirette da tre missionari olandesi. La strada
per raggiungcre questa locality e sovente impraticabile c pcricolosa,
specie durante be pioggc, c solo le potenti Land Rover possono
avvcnturarvisi.
In questi due centri missionari, motto fiorenti, oltre le normali
attivity di apostolato, Scuole e I)ispensari, vi e pure tin pre-Scminario per i ragazzi di razza Galla c tin (s internato » con una quarantina di alunni. I missionari inoltre stanno lavorando per realizzare
un progetto agricolo di grandi proporzioni per far uscire tanta povera gents da uno stato di vita di cstrcma indigenza c arretratezza,
ma i mezzi sono purtroppo scarsissimi.
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di Ghimbi (calla) e di Miisan Ueferri, dove pero due sacerdoti
diocesans etiopici fanno quel the possono, soprattutto mediantc
la Scuola clementare.
Bonga
)' it centro missionario piu innportante di tutto it Vicariato
di Gimma c Si trova in plena regione del Kaffa, confinante col Sudan,
Uganda e Kenia. E tin tcrritorio veramente irnmenso e in parte
persino inesplorato, coperto in buona parte da foreste vergini e
abitato da molts razze di negri. In questo territorio it Card. Massaia
e i suoi missionari hanno gcttato le hasi dcll'cvangelizzazione. Ora
i nostri missionari olandesi si dedicano fino al linnitc Belle furze e...
dells pochc risorse non solo all'apostolato ma anche a opcre altamentc sociali.
La missione di Bonga, centro propulsore di tutti gli altri posti
missionari, e talmente grande da costituire un piccolo paese, pulsante di vita e di attivita le piu svariatc; la chiesa e at centro e intorno ad essa, in una grande radura apcrta in piena foresta, vi sono:
la casa del missionari, la casa delle Figlie delta Carita, un Ospedale
c tin Ambulatorio, Scuole elementari, Scuole materne, Scuole di
lavoro (centinaia di alunni c alunne). Internati maschili c femminili,
Scuola di meccanica, tin Villaggio di lchbrosi (decine di famiglic).
Inoltre: Casa per gli ospiti, mulini, centrale elettrica, teatro, colturc
agricole, ecc.
Tutte queste opere sono organizzate da tre missionari (due
confratelli olandesi e un sacerdote diocesano) c da cinque Figlie
della Carita, tra cui una e dottoressa. Contemporaneamente a me
sono pure arrivate a Bonga due signorine protestanti olandesi,
venute a collaborare in on ecumenisrno pratico e caritativo con le
suore e coi missionari per l'inscgnarnento e la cura del malati.
A pochi chilometri a nord di Bonga, a Goggieb, i missionari
hanno organizzato una grande azienda agricola, per elevarc it Iivello di vita di tanta gente e per portarla poco a poco a un autosuflicienza decorosa. Questa azienda ha avuto finora enornni difficolta, ma i missionari lavorano con tenacia ammirabile perchc
arrivi a raggiungere it suo scopo veraniente umanitario e socials.
Deckia e Shappa Marian:
Deckia si trova a 50 chilometri da Bonga, in piena foresta,
e per arrivarvi bisogna armarsi di molta pazienza ed essere disposti
a spingere la Land Rover su per delle tremcnde salite melnnose:
con qualsiasi tempo lc catenc alle quattro ruote sono indispcnsabili, ed e indispensabile anche una buona forza fisica per togliere
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non farsi sorprendere dalla notte nella foresta , altrimenti sono guai.
La missione di Deckia costituisce un'oasi in mezzo alla foresta:
tin grande spiazzo verde, illuminato dal sole e coperto da una cupola di ciclo meravigliosamente azzurro. La bella chiesa si trova
al centro dells opere: Scuola, con circa trecento alunni, the vengono
da villaggi anche lontani. Dispensario, attivita sociali e agricole.
Vi e un solo missionario olandese the vince la solitudine con un
lavoro intenso e dinamico.
Shappa Mariam a it centro missionario piu antico di tutto it
Kaffa, dove it Card. Massaia aveva posto la sua cede, dove raccolse
tanti frutti apostolici ma dove anche chbe a soffrire immensamente.
Sotto it grande albero di fianco alla nuova chiesa costruita dai nostri missionari olandesi si trovano ancora Ic tombe di I\Ions. Cocino,
successors (lei Card. Massaia, e di uno (lei suoi piu famosi discepoli e sacerdoti, Abba Hailii. Anche questa missione si trova in
piena foresta ed c in continuo progresso.
Vi lavora un missionario olandese c Ic operc principali cui si
dedica sono: una Scuola con un centinaio di alunni , un Dispensario,
un Laboratorio di apprendistato, it pre-Seminario per it Kaffa e
vane opere sociali. Anche qui it lavoroe troppo per un solo missionario, e i mezzi sono largamente insufhicienti.
A oltre cento chilotnetri a nord di Bonga si trova la missione
di Gimma. Qucsta citta molto importante a teoricamente it centro
e la sede di tutto it Vicariato; in pratica vi risiede un solo missionario, the e anche it Visitatore dci confratelli olandesi. Per il momento Tunica opera, oltre l'assistenza spirituals at 220 cattolici
della citta, a una piccola scuola. Essendo pero gia pronto it terreno
per una nuova chiesa e per la fondazione di vane opere, si spera
the in on tempo non molto lontano questa citta diventi II vero centro del Vicariato.
E cosi tcrmina la breve rassegna. L'aridita dell'csposizione
non deve trarrc in inganno sulk diflicolta enormi the i missionari
incontrano nel loro apostolato; di queste diflicolta gia ho parlato
e non insisto. Concludo invece esprintendo la mia piu profonda
ammirazione per questo piccolo manipolo di missionari the dedica
con meraviglioso spirito di sacrificio le sue giovanili energie in un
infaticabile lavoro apostolico e sociale, senza altra soddisfazione the
quella di servire Dio e la Chiesa in una zona missionaria vasta,
diflicile e cosparsa di spine. Questi giovani missionari stanno senminando it benc a picric mani e col sudorc Bella loro fronte e la rinunzia a ogni conforto umano stanno gettando le basi per rendere feconda questa vigna dcl Signore in terra etiopica.
Giuseppe

A RCIIETTO, C. M.

(.1issione Vincenziana XI.VI I (1909), dic.)

ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad multos annos!
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